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ABSTRACT 
  
 
 
 
Nowadays there is an intensely usage of natural bioactive materials as 
medicinal agent in pharmaceutical industries. Swietenia macrophylla (SM) has been 
reported to have biological activities such as anti-inflammatory, anti-mutagencity, 
anti-fungal and anti-tumor activities. Therefore, SM oil was used in the formulation 
of oral nanoemulsion as self-nanoemulsifying system and topical nanoemulsion as 
nanoemulgel. In this study, self-nanoemulsifying formulations were prepared for 
both SM and olive oils using different surfactants/co-surfactants nonionic surfactants 
(Labrasol, Tween 20, Capmul and Labrafil). For topical preparation, nanoemulgels 
of SM and olive oils were prepared, first by mixing the oil, glycerol with sucrose 
ester (Laureate, Oleate and Palmitate) to produce pre-nanoemulsion by heat inversion 
technique. Then nanoemulsion was formed upon the mixing with water by self-
emulsification technique. After that Carbopol (934 and 940) was added to 
nanoemulsion to produce the nanoemulgel. Finally safety and pharmacology studies 
were conducted for the prepared formulations. The acute and sub-acute toxicity 
studies were conducted for SM oil self-nanoemulsifying system on rats. The 
biochemical parameters were evaluated by studying serum alanine transferase 
(ALT), aspartate transferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP). The 
histopathology of the rats liver sections were studied under light microscope after 
staining with haematoxylin and eosin. On the other hand, the anti-inflammatory 
property for SM oil was screened using carrageenan induced rat paw edema method 
for SM oil for both oral (self-nanoemulsifying system) and topical (nanoemulgel) 
preparations. The optimal self-nanoemulsifying formulations were prepared using 
Tween20/Labrafil (2:1) and Capmul/Labrasol (1:2), producing small droplets size of 
<150 nm, low polydispersity index below 0.3 and relatively good stability with zeta 
potential lower than -30. It was found that 50% oil with sucrose laureate (20%) and 
glycerol (30%) was able to produce a very stable nanoemulsion when stored at 4 °C 
with droplets size less than 150 nm, with low size distribution below 0.2 and low zeta 
potential -40. The optimal nanoemulsion formulation was mixed with water and 
different grades of Carbopol (934 and 940) to produce nanoemulgel. It was found 
that 0.5% Carbopol 940 produces a stable nanoemulgel and it showed high stability 
when stored at different temperatures 4 °C, 25 °C and 40 °C for one year with no 
significant influence on the oil droplets size, size distribution and zeta potential. In 
addition, the anti-inflammatory properties of Swietenia macrophylla oil were greater 
in the form of self-nanoemulsifying system and nanoemulgel than in the oil solution. 
Swietenia macrophylla oil in the form of self-nanoemulsifying system possesses no 
toxicity effect on rats after acute and sub-acute studies. In conclusion, Swietenia 
macrophylla oil showed a safety profile with improvement in the anti-inflammatory 
activity with the help of nanoemulsion. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pada masa kini terdapat peningkatan ketara penggunaan bahan bioaktif semula 
jadi sebagai agen ubatan dalam industri farmaseutikal. Swietenia macrophylla (SM) telah 
dilaporkan mempunyai aktiviti biologi seperti anti-radang, anti-mutagencity, anti-kulat 
dan anti-tumor. Oleh itu, minyak SM telah digunakan dalam formulasi nanoemulsi oral 
sebagai sistem nanoemulsi kendiri dan nanoemulsi topikal sebagai nanoemulgel. 
Formulasi nanoemulsi kendiri telah disediakan untuk kedua-dua minyak iaitu minyak 
SM dan zaitun menggunakan surfaktan/surfaktan bersama nonionik yang berbeza 
(Labrasol, Tween 20, Capmul dan Labrafil). Untuk penyediaan topikal, nanoemulgel 
telah disediakan menggunakan minyak SM dan minyak zaitun, dimulai dengan 
mencampurkan minyak, gliserol dengan sukrosa ester (laurat, oleat dan palmitat) untuk 
menghasilkan pra-nanoemulsi menggunakan teknik pembalikan haba. Kemudian 
nanoemulsi terbentuk apabila bercampur dengan air dengan teknik pengemulsian 
kendiri, selepas itu Carbopol (934 dan 940) telah ditambah kepada nanoemulsi untuk 
menghasilkan nanoemulgel. Akhir sekali kajian keselamatan dan farmakologi telah 
dijalankan bagi formulasi yang dihasilkan. Kajian ketoksikan akut dan sub-akut telah 
dijalankan untuk sistem nanoemulsi kendiri minyak SM ke atas tikus. Parameter 
biokimia dinilai dengan mengkaji alanina transferase (ALT), serum aspartate 
transferase (AST) dan alkaline phosphatase (ALP). Histopatologi bahagian hati tikus 
telah dikaji di bawah mikroskop cahaya selepas sampel diwarnakan dengan hematoksilin 
dan eosin. Sifat anti-radang minyak SM telah disaring menggunakan kaedah karagenan 
teraruh edema kaki tikus untuk penyediaan kedua-dua oral (sistem nanoemulsi kendiri) 
dan topikal (nanoemulgel). Formulasi optimum nanoemulsi kendiri telah disediakan 
dengan menggunakan Tween20/Labrafil (2:1) dan Capmul/Labrasol (1:2), menghasilkan 
saiz titisan kecil <150 nm, indeks kepoliserakan terendah di bawah 0.3 dan kestabilan 
relatif baik dengan zeta potensi yang lebih rendah daripada -30. Kajian ini mendapati 
bahawa minyak 50% dengan sukrosa laurate 20% dan 30% gliserol dapat menghasilkan 
nanoemulsi yang sangat stabil apabila disimpan pada 4 °C dengan saiz titisan kurang 
daripada 150 nm, taburan saiz rendah di bawah 0.2 dan potensi zeta kurang daripada -40. 
Formulasi nanoemulsi optimum telah dihasilkan dengan mencampurkan air dan 
Carbopol yang berbeza gred (934 dan 940) untuk menghasilkan nanoemulgel. Didapati 
bahawa 0.5% Carbopol 940 menghasilkan nanoemulgel yang stabil dan ia menunjukkan 
kestabilan yang tinggi apabila disimpan pada suhu yang berbeza selama satu tahun iaitu 
pada 4 °C, 25 °C dan 40 °C dengan tiada perbezaan yang signifikan pada saiz titisan 
minyak, taburan saiz dan potensi zeta. Di samping itu, ciri-ciri anti-radang minyak 
Swietenia macrophylla adalah lebih baik dalam bentuk sistem nanoemulsi kendiri dan 
nanoemulgel berbanding larutan minyak. Minyak Swietenia macrophylla dalam bentuk 
sistem nanoemulsi kendiri tedak mempunyai sebarang kesan toksik kepada tikus selepas 
kajian akut dan sub-akut. Kesimpulannya, minyak Swietenia macrophylla menunjukkan 
profil keselamatan dengan peningkatan dalam aktiviti anti-radang dengan bantuan 
nanoemulsi. 
